



A Study on Rating in Standard Time. (First Report) 
Ichibei KUDO， Tatsuo SUZUKI 
This is a paper on a rating in a standard time on the model of the costing， machining 
and erecting process at an automobile parts company. 
This paper is to consider the relationship between normal working time and measurement 
working time in the form of the oretica1. 
In the production system it is the rating of the standard time that a mainly part be 
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liU 付 る 動 話 業筒
A-11 ;イド長クリ品|男卜1281105l- 1 必7.~125~116.~1 11~1 I 5l-1叫ペバ1.231 0.81 
A-21盲栓打ち i男|η28101 378.1 23同| 1 1 1 4 1 70.81 6 1 11.8 1 1.401 0 
A-31バイパス孔明け|男 17/28101叫 3715.31 1 1 1 20.61121即 10.91 1 1.09
A-41負圧孔明け|男 186110 1附 1218.71 1 1 1 12.1 9 1 2.5 1 0.70 1 1.42
MIr-ジエツ主同 186110 1 …1 4.1 11 1 l印181 6.21 0.6 1 1.51
終|女 |η281101附 1211叫 211 1 1 41 1 306.0113 1 2.11 1.0 1 0.91 
A-7同ヤツ山円[女ト1281101叫 2卜7.8111 1 4121 141.0 61…0.76 1 1.32
ベ品ヤツJt円|女卜1281101 457.913135.21 11 1 |叫 51叫1.341 0.74 
エアージェット
A-9 アイドJレ・アジ 3 157.8 6 30.2 1.2 0.89 ャスト
スクリュウ取付
A-101スカット組立|女竹28101 286.3116 1叫 11 1 1 1 1 1 1 1 62.915 1 32.6 1 0.5 1 1.82
検|男 17/28101 42.6125 16.1 




































































































R.L. Morrowの書 iTimeStudy and Motion 
Economy J Ronald Press Co. New York， 





R : Performance rating factor 
P : Predetermined motion tim巴 Standard
for th巴 element巴xpress巴din minutes 
A: A verage actual time value for the same 
element P expressed in minut出
を参考iとすると，
本研究の客観的な方式と MorrowのSynthetic













































































































































































中心値|範囲| 判 定 要 素 |比|比率
1.25 非常に努力をして，その
1.40 生産量が目立って，増加 1 112.5% 
1.60 したことがわかる.
1.05 努力して，その生産量が
1.15 2 125.0% 
1.25 増加したとわかる場合.
0.85 増減が判定できず，普通
0.95 時と全く変りなく作業を 1 112.5% 
1.05 している場合.
0.65 普通の状態であるが，少
0.75 し生産減少したと思える 3 137.5% 
0.85 場合.
0.40 生産量を意識して減少さ



















































































上げ， MEMO MOTION手法に変って，工業用 VTR
を作業研究lζ組合わせる乙とにより，標準時間の設定手
法の可能性を追求して見たいと思っている.
終りに本研究に対して，調査研究の場を提供して頂い
たT株式会社に厚くお礼申上げると共に調査に協力され
た鈴木康弘・山口徳積両氏K深く感謝申上げる.
